














STUDY OF INTRA-BODY COMMUNICATION PATH MODEL WITH ENVIRONMENTAL PARAMETERS 
 
井戸雄介 





Intra-body communication is a communication technology which uses the surface of the human body as a 
transmission path and it is affected by surrounding environment. In this paper, we analyzed the affect received 
from surrounding environment in intra-body communication. We investigated influence of the environment 
using an electromagnetic field simulator and it was found that signal loss is affected by the environment at 
most about 10 dB. 






い , 最大 10~20m 程度のエリアを通信範囲とした
PAN(Personal Area Network)や,人の周囲最大 1~2m 程度の



































に着目し,影響を調べた. 電磁界シミュレータは Agilent 

























図 3 のように受信電極の端と壁の距離を 100mm から
1000mmまで 100mm間隔で変更して影響を測定した.結果












きく,壁がないときと比べて最大約 10dB の違いがあった. 
 壁との距離が 100mm の時の電界分布を銅の場合を図 5
に,石膏ボードの場合を図 6 に示す. 
 
 
図５ 壁との距離が 100mm の時の電界分布(銅) 
 
 









 次に,壁の方向による影響を調べた。図 7 のように人体
の向きに対して Front,Back,Left,Right の 4 方向に銅の壁を

























































 したがって ,壁による影響は ,銅のような金属の壁が
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